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I  should like, first of all,  to  join with the previous 
speakers,  and  especially t~ Rumor,  in thanking all those,  in 
particular the President of the  French Republic,  whose 
patient and  determined  efforts have  enabled this Conference 
to  open. 
This  Conference  is of,historic importance.  The  tasks 
devolving on it, and  hence  on  us,  are  immense.  Immense  too 
is our responsibility. 
We  are  confronted with serious and  distressing problems: 
millions of human  beings  are still suffering from  hunger,  and 
the  enormous  gap between rich and  poor  can no  longer be 
tolerated.  At  the same  time  we  are witnessing an  economic 
crisis that affects us  all:  industrialized countries  and 
developing countries,  producer and  consumer  countries. 
The  real reason why  we  are  assembled here is that we 
have  drawn  a  common  conclusion from  this situation, namely, 
that it cannot  and  must  not persist. 
.  ..  ; ... ------------------------------
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Each  of us has made  efforts,  at times  considerable,  to 
remedy it.  Experience,  however,  has  taugh~ us that,  to be 
successful,  such efforts must  be  concentrated and  concerted. 
As  recent  events have  once  again demonstrated,  the primary 
fact is the interdependence of our  economies  and  the shared 
responsibility of all - industrialized and  developing countries, 
producers  and  consumers  - for development  and  for the economic 
prosperity of us all. 
Our  Conference must  therefore produce  a  definite advance 
in the moyement  already in progress towards  a  more  just and 
equitable  economic  order.  Such  an  order must  seek to correct 
the imbalance  between the industrialized countries and  the 
~eveloping countries.  It must  increase the latter's capacity 
to  ensure their own  development  but must  simultaneously consider  . 
the interests of all.  Account  must  be  taken in this context of 
the great diversity of situations prevailing;  we  shall have to 
devote special attention to the  problems  of the countries whose 
needs  are greatest. 
Such  a  goal  can only be  achie·ved within an advancing world 
economy  - a  pre-requisite if the necessary economic  and  social 
changes  are to be  effected as smoothly as  possible. 
All this can only be  attained,  Chairmen,  Ladies  and 
Gentlemen,  if our discussions take place in a  climate of 
confidence and  in open-mindedness  and  a  spirit of co-operation. 
~his open-mindedness  and  this spirit of co-operation have  already 
~esulted in the consensus  expressed in the Final .Resolution of 
the Seventh Special Session of the United Nations - a  statement 
9f profound agreement  which  we  should take as  our model • 
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This  same  open-mindedness  and spirit of co-operation must 
be  reflected in an efficient organization qf our work.  We 
have  made  a  good  start by  meeting one  essential condition for 
a  successful  conclusion of OUr  task:  ensuring that the 
proceedings  of  our Conference will be  effective by  limiting the 
number  of participants and  seeing that these participants are· 
representative.  We  have  also undertaken another basic 
commitment:  to deal with all the different Conference topics 
on  an equal footing. 
As  regards methods  of work,  we  believe that it would  be 
administratively efficient to adopt,  for  each  problem,  a  method 
that could involve the following_items:  reciprocal information, 
joint  evaluation of the situation and  identification of the 
main  problems,  analysis of the problems  identified,  and 
examination of the  possibil~ties for co-operation and  of the 
means  for tackling those problems.  These  methods  shoUld  be 
employed  in all fields  covered by  the Conference. 
In the case  of one  of these fields - Energy - we  have, 
·for lack of a  suitable international forum,  never made  a 
common  and  concerted attack on  our problems.  Recent  events, 
however,  have  demonstrated the particular importance of 
continuous  and constructive discussion in this sector of vital 
importance to the functioning of our economies.  Only  by  such 
discussions-is there any likelihood of  preventing the occurrence 
of situations drunaging  in the long run to all our  economies. 
For raw  materials,  we  had  been unable,  until recent years, 
to arrive at arrangements  or actions  except  on  specific 
questions.  An  overall approach to this topic was  not  envisaged 
...  ; ... --------~~--------·------------
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until very recently.  Such  an approach,  co~bining the 
appropriate actions,  could in our view furnish the answer to 
such diverse  and  complex  problems  as,  for  example,  the 
sometimes  unbalanced structures of the markets  in the various 
products,  the instability of  export  earnings,  outlets and 
supply. 
A~ain, while we  have  been  jointly studying development 
problems  and  fino.ncial  questions for some  decades, ·these 
issues must  now  be  considered in the·. new· context resulting 
•  c  • 
from  the  ~conomic  ev.ents  of t'he  pas·~·  few  years and in the. new. 
spirit that  imbues  us  today.  In this. cotmectio.tl,. we  should 
no·t  limit  our  approach to  certain!  .. ins.trurnents  .. (if· c·o-operation;·· 
rather should we  consider :them  all, from i;rade policy to 
financial  and technical. co-ope'r~~iori,.incltiqirig such new  fields 
as  industrial and  technoiogi6al"c:O,;,.op~~ati6n. · Special attention 
will have to be  devoted to  .th~ .~rt.tc:nh  p·~ob1cm\:>f ·foqd. 
In some  fields  covered by  our:Confe:r'enck, .important work 
·has started in various international ':fora. · By taking account 
of such work,  our task  sl~ould enable  -u,s .. _to  contribute  . 
appropriately to the q\lest for  solu~ior.ts ·and,to;give. those 
bodies  any  encouragement  we  may  f~_el to·_be  ·lJ.·~ces·sary~ _in order 
•,'/ 
to facilitate and  speed up their work.· 
;  '.  '>'.  ·• .. ;\• 
VIe  shall have to WOl:'l$:  With keenness  and  detennination. 
We  shall be required to show  :imagination.~d.cr~atiVe~ess,  fo:r 
there is no  miracle  cure for our  pro.blems •  Our ·discussions 
must  therefore lead us  to  a  oombinaticm of forwa.I:'d.;,looki,ng'and 
realistic. actions  and  arrangement~. >  The  world  .exp.ects it of us 
and we  shall do  it. 
/  '•  ••  !  ~  .  '·7'.  ' 
,:,  ....  •:·. 
'.  ~. 
-~  ,..,  '',:·' :'  ·.:_~; 
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,.  ~  ·~,.~ 
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Qha,irnren,  ~ Lad_ies  anQ.Jientlemell, .:you  may  ;r-est ·assured  _  . 
. that,  as. l
11Ir  Rumot: h.as·  Eilr~~ay.  safa.~ the: ·comm~ity .is ready tct 
.··  pl.~nge' w:i.'th· determ:ln.at,ion  i~to·:t):t~ great·  work  riw~iting us  and•·' 
-·"
1 
_,  ••  ••  ·:··.·  •• •••  •  _:·_;::-~_~"'.)_·  ·"c~.':.  _:;'.·  ...  ~'·  ~_  ..  "J:-'·.:
1
•  ·:_  ••  ••  •• ·'  _  ••  'i., 
to give  .. proof qf  .. that  .. imag:lriation and cr•e.ativcuess- to which  I  · · 
have. just referrtid:.··  Our .. eiisting  efforts,b~ar-witness in our . 
I'avou~ a.ncl  are  cl•e~:ly' .aeinoristra.ted .by  the  wa,y  in  .. wh:i.ch  we  · : · 
ha~o'  ac:~ed a,s  .a ':rorenuinet<'by,  ::E¥n6ng. other··things,·  •in,sti.tuti~g  ·  .. · 
·oltt system  of  gene~a.llzed:taritf  ·prefe.reh~e~, ·by  otir·:. :  '  . 
co~itmci1~ to.  impro~etin(f;ext·en~f·jnat .sys'·t.em  _af~er:.198.o,· and  by-
the .Convent.ion.:of'-Lome  Wb.i.~h.;w~<~aV:o''oonclt.rded )-.,:ith:  s:ome, fifty 
'  t 
. Af:r.ican,. C~i  bbea11  ana  l,'aci~ic  cp:Untti~s~•  ·: ..  :  :: 
- .  ·,.  ,·  ~~'·  .:  i  ;:  -:  ~:;  ·:  '.\··  .  '·  .'  ·...  \  \~;,'  .  '  ..- ·.,  -,  ;'..  .·: 
··,,,,  .. 
•'·"!  :/', 
We  stand ready :to'.co;ntinue 'a;long  th':is  ro.ad~  FOl\ its part,, 
,  :  .  .·  '  - ".  · •.  ·..  .  .  .  '  ·.  :  ::-.~·  , :I."  . ,.  .  . '  :- '  .  ,··  .  ~ ':.  ~  .,  :  .  .  .  '  .  . .. 
the Commission. over ·which  .. !  preside will discharge  j,ts full 
initia.to~y. function: in. t~k  eiercJzc' of its powers :and vlill.' ..  .·  ' 
spare no .  pains to. ensu~·e :~hG  -~uo9;ess of  our work., by  ~eekin~ 
p~actica.l ·solll.tions· that  ~ill: xiiitch 'the:  hopes placed :.by/the. · 
whole world in· this Conferer16e·. 
"  ~  '' 
";'-\ ·- . 
Brn~elles, le 16  dccembre  1975 
DISCOURS  DE  l'.IONSIEtJR  LE  PRESIDENT  9RTOLI 
a la Conference Ivlinisterielle ·sur la Cooperation 
Economique Internationale 
·.(mardi,  16  decembre _1975) 
Q  Hessieurs les Presidents,  Hessieurs lcs Hinistres, 
Mesdames  ct·Meosieurs les  Dil~gu~s, 
.. 
•.'. '•  . 
: ~  ... 
........ 
........ 
Je voudraist'out  d'abord m'associer aux orateurs  qui rn'ont  precede, 
et tout  spicinle~cnt Monsieur  leMinistre  Rumor,  pour remercier  tous 
ceux, .. et·  tout  particulierem~nt  ~  le President  de la Republiq'J.e  frn.n9G.isc ~ 




Celle-ci revet une  importance historique.  Les  t~ches qui lui in-
combcnt,  et  don."c  a nous  ses participants,  sont  ic:nenscs ..  Immense  aussi 
' est notre respc!!sabili  tc.' 
Nous  somwes  en effet·confrontes a des problcoes eraves et  a~gois­
sants  :  des millions  d'hoQmes  de  cc  rnonde  souffrent  encore  de la fain 
et l'  enori:le  ecart entre pauvres et riches ne  peut plus atre toler  eo  E:l 
mcmc  tenps,  nous  constatons l'existcnce d'une crise  econooiquc  qui  nous 
;"  affecte  ~ous, pays  industrialises  COQ~e pays  en  voie  de  developpcment, 
I 
pays producteurs  comme_p?YS  consowmateurs. 
' . 
La veritable raison pour iaqucllc not.s  soemcs  rcunis ici,  c'cst 
que  no  us  avons  tire une  conclusion  COl!l:::lUne  de  cette situation  clle ne 
peut pas·et nc  doit pas  p~rsistcr. 
. . 
..  .  ./  .  .  . 2
.-..._ 
0 
.  •· 
Nous  avons.d&jA fait,  chacun  do  notre·catc,  des efforts,  pa~fois 
considcrablcs,  pour y  remcdicr.  Hais l'experience nous  a  appris  que, 
pour rcussir,  ces efforts doivcnt  etre conccntrcs et concertcs. 
Le  fait  capital est  en effet,  et les evenements  ricents nous  l'o~: 
demontrc  unc  fois de  plus, _1 1 interdcpcndance  de  nos  economies  et la co-
responsabilite de  tous,  pays industrialiscs et pays  en voie  de  devcloppc-
ment,  consommateurs  et  ~roducteurs, pour le devcloppernent  et notre pros-
perite econooique a tous. 
Notre  Conference  dovra  done  fairc  progresser concratement le mou-
. vcment  desormais  en  cours,  vers.un  ord~e econ6mique  plus  justc et plus 
equitable.  Celui-ci d.oit  viser a corriger lc descquilibre  entre pays 
industrialiscs ct pays  en  voie  de  devcloppement.  Il doit accroitre la 
capacitc  de  ceux-ci a assurer leur propre  devcloppcment  tout  en  prcz~ant 
en  consideration les intereto de  tous. Il de.vra  etrc  tenu  compte  dar.s 
ce  contexte  de  la tres grande  diversite des situations  ;  nous  dcvrons 
. . 
a cet cgard porter une  attentiontoute particulicre aux probler:les  des 
pays  dent les besoins sent les plus grandes. 
Un  tel <?bjectif  ne  peut  etre atteint que  dans  une  econo::lie  rr.on-
di~le en progres,  condit~on indispensable pour que  les  &volut~ons n~ces­
saires sur  ~e plan  economique  et social  s'a~complissent le plus  har~o-
nieusemcnt  possi_ble.  ·.  •• 
Ceci·n'est realisable, ·Messieurs les  Pr~sidents,.Mesdaoes ct 
•' 
Messieurs,  que  si nos  travaux se diroulcnt  dans  ~n clioat de  confiance 
et dans  un  esprit d'ouverture  et de  co.op~ratio~.  ~'est cet esprit d'ou-
verture et Cie  cooperation qui  a  deja pcrmis d'aboutir au  consensus 
exprime  dans la Resolution Finale  de  la 7e  S~ssion Speciale  des  Natior.s 
Unics,  affirr:~ation d
11 un  accord profond,  dent  nous  dcvrons  nous  inspirer  •  .  . 
. . 
0  •••  ;  •  .; .  •.:  .. -
,  , 
. ' 
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Cet  esprit d'ouvertrire et de  cooperation doit  &tre concretisi 
par une  bonne  organisation  de  notre travail. Nous  avons  bien  commence 
en  remplissant  une  condition esscnticlle pour  que  notre  tache soit  nenee 
a son terme  que le nombre  restreint des participants et leur carac-
tere representatif assurent l'efficacite des travaux  de  notre  Conf~rence. 
nous  avons  ct;alement  pris un  autre  cnsasement  fondamental,  celui  de 
traiter les differents sujets de  la Conference sur un pied d'egalite. 
Quant  aUX  methodeS  de  travail  t  llOU~ penSO~E!  qUI il Serai  t  de 
bonne  adrnin~stration que  d'adopter sur  chacun  des problemes  une  methode 
qui pourrait  COT:l!)Ortcr  les elemel1ts  SUiVants  :  information  rcciuroaue, 
evaluation  en  commun  de  la situation et identification des problemes 
essentiels,  analyse  des problemes identifies,  et  examen  des possibili-
tes de  cooperation et des moyens  permettant  de  faire  face  a ces pro-
blemes.  Ces  methodes  devraicnt  etre appliquees  dans  tous les  do~aincs 
de la Conference. 
'  . 
Pour 1 'un de  ces  domaines, · l'Energic,  faute  d 'un  foru:n  interna-
.  0  tional a.pproprie,  nous .n 'avons  jamais aborde  en  commun  et de  r.1aniere 
concertce nos  problcmes.  Or,  les cvcnemcnts. rccents ont  demontrc l'iw-
portancc particulierc d'une discussions percanente et constructive  d~~s 
ce secteur essentiel pour le fonctionnement  de  nos  economies.  Une  tellc 
.  .  . . 
. . 
discussion  est.seule susceptible d'evitcr que  ne se creent  des situa-
tions prejudiciables a lone terme pour i•ensemble  de  nos  economies • 
En  c~ qui  concerne les maticres premieres,  jusqu'a ces dernieres 
.. annccs,  nous  n 'avions -pu  aboutir a des  nrrar  gements  ou  actions  que  sur 
des  ~ucstions  sp6cifiqu~s. Ce  n'est  q~e tout  derni~rerncnt qu'a  ct&  cn-
visag~e unc  approche  d'cnscmblc  en la mnticr.e. Une  vue  d'ensemble 






permettant  de  combiner les actions  appropr~ees serait a notre 
avis  susceptible de  repondre a des  problemes  aussi divers  et 
complexes  que,  par  exemple,  les structures parfois desequilibrees 
des marches  pour les differents produits, l'instabilite des 
recettes d'exportation,  les debouches  et l'approvisionnement. 
Enfin.,  si nous  nous  sommcs  penchcs  en  commun  depuis deja qucl-
que  decennies sur lcs probl'E~mes  du  developpement  et les questions fi-
nanciires,  il est necessaire  de  los considerer,dans le nouveau  contexte 
qu~ resul  te des  cvcnerne:nts  cconomiques  de  ces derniires annces'  da.ns  ce 
nouvel  esprit qui nous  aninc aujourd'hui  ..  Il conviendra  D.  cet  egard  de 
nc pas limiter notre approche a certains instruments  de la cooperation, 
mais  bien  de les envisager tous,  de la politique conmercialc a la coo- .  .  .. 
. peration financicre  et  technique,  en passant par des  dornaines  assez 
nouveaux tels que  la cooperation industrielle  ct  technologique  ..  Une  at-
tention particuliere devra  etre  consacree  au problcme  crucial  de l'ali-
mentation  .. 
Dans  certains  domaines  de  notre  Conference,  un  travail  importa..'"lt 
a  commence  dans  differentes  enceintcc internationales.  Notre tlche de-
vrait done,  en lcs prenant  en  consideration,  nous.permettre  de  contri-
buer de  manicrc  appropriee a la recherche  des solutions,  et leur donner  , 
0  lep impulsions·· qui  no  us  para1traien  t  necessaires,  pour facili  ter et 
... 
. accclercr leurs travaux. -
Uous  devrons  travailler avec  acharnement  et determination. Il 
.  . 
nous  faudra  faire preuve  d'irnagination  et d'esprit creatcur,  car il 
n'existe pas  de  remede~miracle a nos  pr9blemes.  Nos  travaux devront 
done  nous  conduire ·a  une  combinaison  d'actions  et arrangements pro-
grcssistes  et realistes.  Le  monde  l'attend de  nous  et nous le furons • 
.  . 
-./e  ·  ..  :.  .• 
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Messieurs les  Pr~sidents, "Mesdames  ct Messieurs,  vous  pouvcz 
Gtre  nsfiures  que,  coome  vous l'a deja dit lc President  Rur.10r,  J.a  Co;:;~u­
nautc est prete a s'enGaser avec  determination dans la grande  oeuvre 
qui nous  attend et a fairc preuve  de  cette imasinntion et de  cet esprit 
creatcur dont  je vicns  de parlero  Ce  que  nous  avons  deja entrepris parle 
d'aillcurs  p~ur nous  le role de  precurseur que. nous  avons  eu  nota!:::::e~-:; 
par l 1institution de  notre-systeme  de  preferences tarifaircs gcnerali-
sees et l'engagcment  que  nous  avons pris de  l'amcliorer ct  de  lc proloc-
ger  au~dela de  1980 ainsi que  par la Convention  de  Lome  que  nous  avc~s 
. 
con  clue avec  une  cinquantaine  de  pays africains,  -·-aes · Cararbes  et du 
Pacifique,  le montre  a l 1evidcnce. 
Nous  semmes  prets a continuer dans  cette voie et,  pour  sa 
part, l'Institution que  je preside  jouera pleinement  son r8le 
d'initiative dans  l'exercice de  ses  competences  et ne menagera 
pas  ses  efforts pour le succes  de  nos  travaux,  par la recherche 
de solutions concretes  qui scient a la hauteur des  esperances 
que le monde  entier met  dans  cette Conference. 
,. 
I 